



































　　 .  .  .  the American writer  in  the middle of  the twentieth century has his hands  full  in 
trying  to understand, describe, and  then make credible much of American reality.  It 
stupefies, it sickens, it infuriates, and finally it is even a kind of embarrassment to one’s 










義者と結婚した』（I Married a Communist, 1998、以下 IMC と略記） では、オールドレフト 
（Old Left） の残滓――リチャード・ローティ（Richard Rorty, 1931-2007）のことばを借りれ
ば改革主義左翼 （Reformist Left） ――を追いつめる1950年代前半のマッカーシズムが背景と






















































































































































































































































































































































can’t betray the disadvantaged of Newark.  .  .  . And so who I betray  is my wife.  I put 
the responsibility for my choices onto somebody else. Doris paid the price for my civic 














































































　　 Those who hope  to persuade a nation  to exert  itself need  to  remind  their  country 
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